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   The present dissertation examined the cognitive 
structure of the relationship between perceived 
environmental characteristics and perception of 
crime in neighborhood streetscapes based on a 
cognitive psychological perspective. 
   The research field related to crime has attracted a 
lot of attention, and concepts such as a “feeling of 
safety” are seen as an important factor. Such a 
reaction to crime has long been studied in terms of 
fear of crime, and many previous studies of fear of 
crime provided insights into the nature of the fear 
of crime. The present dissertation reviewed previous 
studies related to fear of crime and distinguished 
the fear of crime from the perceived risk of 
victimization of crime. Because the fear of crime 
and the perceived risk of victimization of crime are 
positioned as part of a serious individual and 
community level problem in urban and suburban 
areas and are positioned as one of a set of responses 
human beings have to their ambient environment, 
researchers have paid a great deal of attention to 
environmental factors.
   Recent research has focused on the influence of 
various characteristics of the physical environment 
on the perception of crime such as a fear of crime 
or the perceived risk of victimization of crime. 
However, there was no consistency in the findings 
of previous studies and this lack of consistency 
suggested that the influence of the physical 
environment on crime or perception of crime can 
only be understood in terms of interactions with the 
physical environment and human cognitive 
processes. Therefore, the present dissertation 
considered the relationship between characteristics 
of the physical environment and the perception of 
crime based on the perspective of environmental 
evaluation. Environmental evaluation hypothesizes 
that the way in which human beings experience 
their spatial environments can be conceptualized in 
terms of a hierarchical structure with lower and 
upper level stages and that the experience of a 
physical space occurs at the lower levels of the 
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hierarchy while the impression (evaluation) the 
individual has of that environment is a middle level 
phenomenon. In this context, perception of crime is 
an upper level phenomenon that may or may not 
develop depending on what happens at the lower 
levels of the hierarchy. 
   The present dissertation identified perceived risk 
of victimization of crime as an antecedent factor of 
fear of crime in terms of a four stage hierarchy as 
follows: (1) human beings perceive objectively 
characteristics of the environment as distal cues; (2) 
they perceive proximal cues that are the observer’s 
subjective impression of these distal cues; (3) they 
judge their risk of victimization of crime based on 
their perception of proximal cues; and (4) they feel 
fear of crime based on their perceived risk of 
victimization of crime.
   The present dissertation examined the above-
mentioned model construed as a hypothesis through 
three studies using photographs of neighborhood 
streetscape environments.  Study 1 used an 
exploratory method, namely the Evaluation Grid 
Method (EGM), and examined qualitatively 
subjective evaluations of perceived spatial features 
in neighborhood street settings on the perceived risk 
of victimization of crime. Similar to the results of 
earlier studies,  the EGM extracted several 
evaluation items as proximal cues that illustrated 
some common feature of the environment. At the 
same time, the present study provided several 
evaluation items that previous studies did not 
consider. Further, the obtained evaluation items 
suggested that human beings hold multiple 
viewpoints on the evaluation of the environment 
such as: (1) the victim’s view, (2) the criminal’s 
view, and (3) the neighbor’s or other person’s view. 
The resul t  of  the  EGM also  suppor ted an 
environmental evaluation structure with a form 
factor similar to the idea of the probabilistic lens 
model of Brunswik. 
   Study 2 examined quantitatively the results 
obtained in Study 1 because those results were 
based on narrative data and possible confounding 
between evaluation items was not considered. First, 
this quantitative study supported the hierarchical 
structure of perceived environmental characteristics 
fit the data collected in Study 2 and supported 
existence of a hierarchical relationship among 
the evaluation items. Second, Study 2 indicated 
that there were three factors as basic cognitive 
dimensions behind the evaluation items and 
that these basic cognitive dimensions affect the 
perceived risk of victimization of crime and the fear 
of crime. They also suggested that the perceived 
risk of victimization of crime is an important 
target variable in the relationship between the 
environment and perception of crime. 
   Study 3 examined the effect of consciousness of 
crime on the relationship between evaluation items 
and the perceived risk of victimization. Study 3 
defined two situations operationally, namely, one in 
which participants were conscious of crime and the 
other in which participants were not conscious of 
crime, and compared these two conditions in terms 
of the influence of subjective evaluation of 
perceived spatial features on the perceived risk of 
victimization of crime. The results of this study 
indicated that participants perceived a close 
relationship between evaluation items as a proximal 
cue of environmental characteristics and perceived 
risk of victimization of crime in a situation in which 
they were conscious of crime compared with a 
situation in which they were not conscious of crime. 
Moreover, this study suggested that the actual 
characteristics of the setting strongly determined 
the evaluation of streetscapes by human beings, but 
the relationships between the evaluations of each 
streetscape and perceived risk of victimization of 
crime depended on the observers’ degree of 
consciousness of crime. 
   In summary, this series of studies supported the 
hypothesis that human beings form subjective 
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impressions of environmental characteristics and 
their judgment of risk of victimization of crime is 
guided by these formed subjective impressions, but 
these relationships are not constant, varying as a 
function of the contexts in which individuals find 
themselves. In other words, the perception of crime 
is strongly influenced by the meaning of the 
environment as construed by the observer rather 
than by the environment itself. Moreover, the 
strength of the relationship between an observer’s 
meanings of the environment and the perception of 
crime is probabilistic relationship that depended on 
the contexts in which individuals find themselves. 
This result suggests that efforts to improve 
neighborhood environments without considering 
the reaction of residents to these environments are 
not likely to be effective in increasing the safety of 
such environments. The goal of enhancing safety in 
everyday environments must incorporate the 
concept of “person-environment fit” and “person-
environment fit” begins with an assessment of the 
meaning of the environment for human beings.
   In the context of the relationship between the 
environment and the perception of crime, the 
impact of the physical environment itself is often 
overemphasized and human beings present in the 
environment are often treated as simply passive 
observers. However, human beings are not simply 
passive observers of the environment but are active 
in developing their own cognitive representations of 
the environments in which they find themselves, 
adopting certain standards related to judgments of 
evaluation of these environments, which serve as 
schemas for environmental evaluation which 
transcend any specific environmental setting.
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　本論文は，認知心理学的視点から地域街路景観
の知覚された環境特性と犯罪への認識の関係性に
おける認知構造を検討したものである。
　犯罪に関する研究分野は注目を集めており，安
全感といった概念は重要な要因として見られてい
る。このような犯罪に対する反応は犯罪不安とい
う用語の中で研究が行われてきおり，多くの先行
研究が犯罪不安の性質についての知見を提供して
いる。本論文では，犯罪不安に関する研究をレ
ビューし，犯罪不安と犯罪被害リスク認知を区別
した。犯罪不安と犯罪被害リスク認知が，都市や
郊外のエリアにおける個人レベル，コミュニティ
レベルでの深刻な問題の一つとして，そして周囲
の環境に対する人間の反応の一つとして位置付け
られるため，環境要因が大きく注目されている。
　近年の研究では，犯罪不安と犯罪被害リスク認
知といった犯罪に対する認識に対する様々な物理
的環境の特徴の影響が注目されている。しかしな
がら，先行研究における結果は一貫していない。
この一貫しない結果は，犯罪や犯罪に対する認識
に対する影響が，物理的環境と人間の認知プロセ
スの相互作用の中でこそ理解されるものであるこ
とを示唆していた。そこで，本論文は，環境評価
の視点から物理的環境と犯罪への認識の関係性を
考察した。環境評価は，人間が空間的な環境を経
験する流れを下位レベルから上位レベルの段階を
持つ階層的な構造として概念化することができ
る。そして，物理的空間の経験は下位レベルの階
層で生じ，個人が持つ環境の印象（評価）は中位
レベルでの事象であると考えられる。この文脈の
中では，犯罪の認識は，上位レベルでの事象であ
り，階層における下位レベルで何が生じたのかと
いうことに依存して，生じたり，生じなかったり
すると考えられる。
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　本論文では，以下のような 4 段階の階層の中
で，犯罪被害リスク認知を犯罪不安の先行要因と
定義した。すなわち，（1）人間が遠隔手がかり
（distal cues）として環境の特徴を客観的に知覚
し，（2）遠隔手がかりに対する観察者の主観的な
印象としての近接手がかり（proximal cues）を知
覚する，そして，（3）近接手がかりの知覚に基づ
いて，観察者は自身の犯罪被害リスク認知を判断
し，（4）犯罪被害リスク認知に基づき，犯罪不安
を感じる，という流れである。
　本論文は，地域街路景観における環境について
写真刺激を用いた3つの研究を通して，仮説とし
て構成される上記のモデルを検討した。研究1で
は探索的手法の一つである評価グリッド法を用
い，犯罪被害リスク認知に対する地域街路場面に
おける知覚された空間的特徴の主観的評価を質的
に検討した。評価グリッド法は，先行研究の結果
と同様の環境に共通した特徴である近接手がかり
としてのいくつかの評価項目を抽出した。そし
て，同時に，本論文は先行研究が考慮していな
かったいくつかの評価項目も見出した。さらに，
得られた評価項目において，（1）被害者としての
視点，（2）犯罪者としての視点，そして（3）住
民やその他人として視点といった複数の視点があ
ることが示され，それは環境評価において人間が
多角的な視点を用いていることを示唆していた。
また，この評価グリッド法の結果は，環境評価構
造が Brunswik の確率的レンズモデルの考えに類
似する形状になることを支持した。
　研究2では，研究1で得られた結果がナラティ
ブデータに基づいており，そして，評価項目間の
交絡を考慮できてはいないため，研究1で得られ
た結果について量的な検討がなされた。まず，研
究1で得られたような知覚された環境特性の階層
的構造が研究2で得られたデータに適合し，評価
項目間において階層的な関係が存在することが量
的な検討の結果から支持された。次に，研究2は，
評価項目の背後にある基本的認知次元としての3
つの因子を抽出し，その3つの基本的認知次元が
犯罪被害リスク認知と犯罪不安に影響しているこ
とを示した。また，この結果は，環境と犯罪の認
識の関係性において，犯罪被害リスク認知が標的
となる重要な変数であることを示唆していた。
　研究3は，評価項目と犯罪被害リスク認知の関
係性における犯罪意識の効果を検討した。研究3
では，参加者が犯罪を意識している状態と参加者
が犯罪を意識していない状態という2つの状態が
操作的に作られた。そして，二つの状態の間で犯
罪被害リスク認知に対する知覚された環境特性の
主観的評価の影響が比較された。この研究の結果
において，参加者が犯罪を意識している状態で
は，彼らが犯罪を意識していない状態に比べて，
環境特性の近接手がかりとしての評価項目と犯罪
被害リスク認知の関係性が密接に知覚されている
ことが示された。また，この研究では，人間によ
る街路景観の評価そのものは実際の場面の特徴に
強く規定されるが，街路景観の評価と犯罪被害リ
スクの関係性は観察者の犯罪の意識の程度に依存
していることを示唆した。
　一連の研究をまとめると，人間が環境特性の主
観的な印象を形成し，そのように形成された主観
的印象によって犯罪被害リスクの判断がなされる
が，その関係性は一定ではなく，個人が置かれて
いる文脈の機能によって異なるという仮説が支持
されたのである。つまり，犯罪の認識は，環境そ
のものよりも観察者によって構成された環境の意
味によって強く影響を受けるが，その環境の意味
と犯罪の認識の関係性の強さは，個人が置かれた
文脈に依存した確率的関係であるということであ
る。この結果は，住民の環境への反応ということ
を考慮していない地域環境の改善の試みが，その
ような環境の安全性を上げることに対して効果的
ではないだろうということを示唆している。日常
の環境における安全の向上という目標は，「人間
－環境の適合」という概念を含まなければなら
ず，その「人間－環境の適合」の始まりは人間に
とっての環境の意味を判断することなのである。
　環境と犯罪の認識の関係性という文脈において
は，多くの場合，物理的環境そのものが過剰に強
調され，人間の存在は単なる受動的な観察者とし
て扱われることが多い。しかしながら，人間は単
なる環境の受動的な観察者ではない。人間は，彼
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らが置かれている環境についての認知的な表象を
生み出し，特定の環境を越えた環境評価に関する
スキーマとして機能する環境の評価の判断に関す
るいくらかの基準を選ぶ，そのような能動的な観
察者なのである。
